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Abstract
Metarsheathed tapes with Y―Ba―Cu―O(YBCO)system were fabricated using the drawing―
ro■ing method combined with a pressing process in order to improve the M/eak link properties.
The highest susceptibility,-10emu/g was obseAアed in the specirnen sintered at 100 hour  The
Tc's of the tapes were measured to be 88±lk The Jc waS measurd to be 180 A/cm2
Anothe effect、vhich could be thought is the orientation of ybco crystals through the pressing
process,although the orientation is of YBCO crystals through the pressing process,although the
orientation is not clear in the SEM obseぃァation
材化技術の開発が,盛んに行なわれている。現
在,線材化技術のなかでは,高電流密度が最大
の課題とされている。
酸化物超伝導体の液体窒素温度における臨界
電流密度Jcは,応用に供するためには,104
～105A/cm2以上の値が必要である。単結晶や
配向した薄膜ではこの値を超えているものもあ
るが8-0,バルクの多結晶体や線材においてはこ
の値を超えた報告はまだなされていない。その
原因としては,高温超伝導体の結晶粒が超伝導
の弱い結合状態にあり,僅かの外部磁界によっ
て粒界部分の超伝導が破壊されることが原因で
あると考えられている。超伝導線材の実用化の
ためには粒界での弱結合を改養する必要があ
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